Speech [on ECSC activities] by M. Rene Mayer, President of the High Authority [of ECSC]. Extraordinary Session of the Common Assembly. Strasbourg, 23 November 1955. Includes French version by Mayer, Rene.
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Scssion  cx  trarrrcl  irriii  lc ric l'A.sscmbl(rl  Corlmrinr-'
l9r5  ri  Strilsl,()urg  i { 2l\  notrnrltr,'
I
l,'arrnet'  lii5ir  s'ar:hr,,r'r',  cltins  lc rnoncie  t-ntit.r.
soLrs  le  signe  d'unc  haute  con.jorrciurc.  rl'ut-i(-'pro-
clr:clion  siclerrrrrgicprt'  trarvni1lant  a p1r_'inc  citIlil-
cite et de br,'soins  croissrtnts  ('n energie
I-a production inclusl  rir:llc aura r:  te. ccttc an-
net', sr"rpericnrc  ir cclle,  cit'  l'anrri:t.'  clt.rllii-'rt,  d'c,l-.:-
viron  I  lo o aux Etats-LIrri.s  rl'Amririclur-.,  rir'G,i"  ,
r,n Granclc-Llre'tilgn,..  cL clt, ili0'r, clans lcs l:irvs
tlc la Con'rmunaute.
l,a procluction  d'acicr  clepasscra,  dan.s  la Cont-
munaute',  52 miilions dc  lonnr-s,  .soit  cnr,iron
20  0,'o  cle  pltis que I'an cler-r'ricr
La consommation globale d'rint.rgit'  ciel)a.s.sr,rra.
dans la  Communaute, le nivcaLr le plus eieve
3                                                                                
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qu'elle  ait jamais  atteint, avec  un progrrbs,  d'une
annde  A l'autre, de 6,5  o/0.  :
La  consommation  de charbon dans la  Com-
munautd aura 6t6, en lgbb, de I'ordre de 260
millions de tonnes  contre 244 miltions de ton-
nes en 1954.  Mais, sur cette consommation  sup-
pldmentaire  de lG millions  de tonnes, e  quoi
s'ajoute une augmentation  d'environ B rnilli,ons
de tonnes  livr6es aux pays tiers, prds de 50,0/0
proviennent  d'un surcroit  de I'importation,'Zbb/n
de la reprise  aux.  stocks  et seulemen!  2i0lo  d,un
accroissement  de la production europ6enne.
En d'autres  termes,  tandis que I'activit6 in-
dustrielle augmentait de  lB 0/0,  Ia  production
1'g:1.t_de  20  0/o  et la consommation  dtnergie de
6,51{9,  Ia production de charbon  -  malgrE une
am6lioration  sensible  des  rendements  _- ne s'ac-
croissait  que de 2  o/0.
.  La  Haute  Autorit6  ne  se  dissimule trtas  ce
qufune expansion  6-eonomique  aussi rapide peut
avoir d'exceptionnel.  ElIe n'a pr, .upurrdant,.  r,e-
cueillir  aucune information 'selon  'laquelle 
un
terme serait dds maintenant apergu i 
-une 
telle
expansion.  Flle doit donc souligner les entraves
au p-rogrds  que peut constituer,  dans un avenir
proche,  I'insuffisance  des  ressources  europ,aennes
en 6nergie.
.  Sujvant  lgs pr6visions les plus  r€centes, l;,
besoins en 6nergie pourraient- triprer. au, cours
des vingt prochaines  ann6es.  En face de ."rlnet
sgin-s  croissants,  Ies possibilit6s d'augmentation
de la  production  euiop6enne de ctrirborr-s;;i
assez  ,limit6es,'  A h  fois pour  des o"irorrsl  t;ai;_
niques ou.  financiires, ptov*rrarrt Ae ia:  ""t*"-"tfr
des conditions actuelles d,exploitation  de  nos
gisements,  et  pour  cles raisons sociales telle.s
guo, dans plusieurs bassins,  les difficuttds tle
recrutement de la  main-d'euvre  ou  de  son
maintien dans la profession  minidre.
MGme en tenant conpte  des progrds encore
possibles  de la production  houilldie, d la r6arisa-
tion desquels  la tlaute Autorit€ s'emploiera  dans
le cadre de ses  objectifs g6n6raux ul de la poli_
tique d'investissmeents  qui. s'en pourra d6duire,
il  est clair qu'une large part des besoins  suppl6_
mentaires en 6nergie devra 6tre couverte pai le
recours  d d'autres sources  que le eharbon.  Enfil,
une large part  des besoins  en charbon exigera,
en pdriode de haute conjoncture,  comme  cteit le
cas actuellement,  tant de la part de la Commu-
naut6 que de la part du,Royaume-Uni,  un appel
massif  d des  importations,en  provenance  de  pays
tiers.
Cette  perspective  pose  d la Haute Autorit6, au
moment of  elle s'appr6te  A approfondir les fon-
dements et ii  pr6ciser les objectif.s de sa poli-
tique charbonniAre,  trois s6ries de probidmes  :
celui  cles prix  relatifs  des diff6rentes  formes
d'6nergie, €D particulier  du  rapport des prix
existant dans les diff6rents pays ae ta Commu-
naut6 entre les combustibles  solides  et liquides  ;
relui  de la concurrence  entre les approvisionne-
ments  en 6nergie de  diff6rente  source et  des
conditions dans lesq.uelles  elle s'exerce,  tant du
point de vue des  fluctuations  des  prix du trans-
port maritime que de la comparaison  des prix
respectifs  ddns  les divers pays-dtorigine  ; enfin,
l'6quiiibre  i  trouver  entre la n6cessit6  d'intro-
duire  dans le  r6gime des prix  du charbon une
flexibilitG  qui permette I'approvisionnement du6
consommateur  au meilleur prix  et I'obligation
d'6viter les i-coups qui  peuvent causer-  dans
l'dvolution de I'emploi des travailleurs une ins-
tabilit6  trop  grande du  rendement des entre
prises.
J'ai  voulu  attirer  I'attention  sur  ces pro_
bldmes  pour deux raisons  : d'abord parce quiit,
sont au centre des pr6occupations  du la Hluh
Autorit6, dont c'est Ia responsabilit6 ,ror, r".,-
lement de veiller au fonctibnnement  du marchE
commun  du charbon  et de l,acier,  mais aussi  de
ddgager  et de rendre publiques les lignes Ji"uq_
trices d'une politique a  long terme;  ensuite parce qu'ils illustrent les difficultes auxquelles
la Haute Autorjt6  risque  de  se heurt.;  il;, ddfinir cette  politique.
A propos des objectifs g6n6raux A long terme
et de leurs aspects  6conomiques  et sociau-x,  nous
avons parfois entendu poser la question  :  <  La Haute Autorit6  a-t-elle  une  poiitique ?  u. J" voudrais r6pondre  sans ambiguit6.  bans  tous
les domaines  oti le ?rait6 sign6-  par les ;;";;;- nements  et approuv6  par les parlements  de nos six pays  a donn6  i  Ia Haute Autorit6 des  oUiec_ tifs d atteindre,  des  pouvoirs  pour d6cider  et jes
moyens  pour agir, la Haute Autorit6 a une po_
litique ou du moins s'efforce d'en d6fini"-ur",
compte tenu  de son  exp6rience,  des  consul-
tations auxquelles e-lle  procdde et  des impui_
:19"* qu'elle regoit de la part  de votre gssem_
Dree.
Les domaines  oir le Trait6 a r6uni objectifs, p.ouvoirs  et moyens,  sont importants, mais reta- tivement  peu nombreux. Dans tous les autres domaines,  m6me s,ils touchent de trds prir-;;a
I
charbon et d I'acier *  c'est le cas des besoins g6ndraux  en dnergie  *  m6me  s,ils  soni ,r;;"- mier plan des  prrioccupations  d,une  f.rgu pr;ii"
de la population  de nos six pays _  c,est  le cas des conditions  nt{c-essair",  po,r. assurer  l,expan- sion dconomique,  Ie d6veloppement  Oe  t,emptoi et le reldvement du niveau'  de vie g6re.;i  _
dans tous ces domaines  la Haute Aulorit6 peut informer et t6clairer  l,action des int6r*rr6r, i,rr_ citer des confrontations, promouvoir  une  co- op6ration.  Elle I'a fait. ntte le fera.
Elle est consciente  de l'utilit6 de cette action, mais elle en connait les limites: celles_ci  r6sul_ tent  de  la  mesure dans laquelle s,affirme  la volontd des gouvernements nationaux  au pro_ gresser  dans  une voie commune  et, en attendant
de nouvelles  6tapes  d'intdgration  europ6enne,  de cr6er une-  large zone de coop6ration 
'"ut*"' 
O* Ia zone  relativement  6troite du march6  commun 6tabli pour Ie charbon  et pour l,acier.
La  Haute Autorit6  ne doute pas que votre Assembl6e,  comme  elle n'a jamais manqu6  aL-fe faire, continuera d,appuyui su, propres efforts tendant d dclairer les  probldmes  i,ens"mbi_ *. pose  la mise  en euvre d'une  politique  d,int6g;a-
tion europ6'enne.
-  {  -.9t 6garcl,  votre Assemblde  avait exprim€
le d6sir que Ia Haute Autorit6 f0t  direct*_u"t
associ6e  aux travaux de la Conf6rence  i"t*.;;;-
vernementale  de Bruxelles,  A qui a 6t6 confiEe  la
mise en euvre  des  rdsolutions  de Messine.
ce d6sir a 6t6 satisfait. La Haute Autoritd a 6t6  appel€e e  si6ger au  comit6  oirecteur  de cette confdrence. ses prineipaux fonctionnairesI
ont, en outre, ete les experts appr6ci6s,  nous le
savons, des Commissions dont  les travaux  ser-
vent maintenant de base au Rapport que doit
pr6senter aux gouvernements  des six pays de la
Communaut6  et du Royaume-Uni  le  Pr6sident
Paul-Henri  Spaak.
Nous avons conscience  dtavoir, dans ces cir-
constances,  contribu6 A 6clairer, par notre exp6-
rience et par les dtudes  dont nous avons  pu faire
b6n6ficier  la Confdrence, la  position des pro-
bldmes qui  lui  sont soumis et  les possibilit6s
diverses de solutions dont  le choix  doit  consti-
iuer en 1956  une phase  nouvelle  et d6cisive  pour
la constructir:n  progressive  d'une Europe trnie.
II
Au cours  de votre dernidre  session,  j'ai exposri
devant  vous  les  grandes  lignes  de la politique  de
la Haute Autoritd  dans quatre principaux do-
maines, I'association avec le Royaume-Uni, les
cartels, les problimes du travail,  les objectifs A
long terme.
Sur ces diff6rents points, la Haute Autorit€
vient aujourd'hui rendre compte de son action.
ASSOCIATION  AVEC  LA  BOYAUI\ID-UIil
Lors de notre dernirire r6union, je vous avais
fait part de l?intervention  de Ia Haute Autorit6
auprds de chacun des gouvernements des Etats
membres de la  Communaut6, en vue d'obtenir
la  ratification  rapide de notre  Accord  d'Asso-
ciation avec le Royaum€'Uni,0
Au  cours de l'6t6 dernier, les ditf6rents gou-
vernements ont d6pos6  les instruments de rati-
fication  et le Trait6  d'Association est entr6 en
vigueur le 23 septembre  dernier.
Le  Conseil d'Association s'est r6uni  pour  Ia
premidre  fois  e  l-uxembourg  le  l?  novembre
r955.
Le  Conseil a constitu6 trois  Comit6s : Rela-
tions commerci.ales,  Charbon et  Aeier, compo-
s6s {i 6galit6 de repr6sentants  du Royaume-Unl
et de la Haute Autorltd.
I,e  Comit6  du  Charbon  a  tenu  sa premidre
rdunion dds le lendemain, lB novembre.
Le Conseil dlAssociation,  aprds un examen i
la fois trds large et trds franc  de la  situation
actuelle des mareh6s du charbon et de I'aeier,
dans la Communautrl  et en Grande-Bretagne,  a
abord6 les 
'problemes 
urgents soulev6s par  la
d€cision du Gouvernement du RoSraume-Uni  de
r6duire  trds considdrablement  ses exportations
de charbon  A  partir du 1" janvier 1950.
Le Comitd du Charbon a requ mandat d,€tu-
dier, comme avaient ddjd commenc6  de le faire
depuis le mois de septembre les repr6sentants
du Coal Board et de la Haute Autoritd, les con-
s€quenees  de cette d6eision et  de proposer au
Conseil  d'Assoeiation toutes  mesures qui  se-
raient  suseeptlbles d'att6nuer leurs effets sur
l'approvisionnernent  des six pays membres  de la
Communaut6 et de certains pays tiers,
Par application de l'article ? du Trait6 d,Asso-
eiation, les repr€,sentants  des Etats membres ont
6t6 invit6s  i  participer  A la prochaine r6unionl0
du Comite du Charbon,  convoqude  A Londres  le
? d6eembre  prochain.
La I'Iaute Autorit6 a salu6 avec une satisfac-
tiorr  profonde  la tenue  de  cette  premiire r6union
du Conseil d'Association,  au cours de laquelle
elle a pu prendre un contact direct et confiant
avec les membres du Gouvernement britanni.
que et les  Pr6sidents  des  Coal and Steel Boards.
Dans un  cadre  institutionnel  nouveau, qui
d6passe  celui des relations diplomatiques  tradi-
tionnelles,  il  s'agit maintenant  d'6laborer des
m6thodes,  nouvelles  6galement,  qui  permettent
d'aborder  et de r6soudre  les problimes que pose
la notion mdme d'association.
C'est dire I'importance que ne  manqueront
pas  d'att.acher  aux travaux du Conseil  et de ses
Comitds tous ceux qui  croient A  la  n6cessite
d'associer  le Royaume-Uni,  non seulement  aux
efforts de notre Communaut6,  mais A tous les
efforts qui sont et seront entrepris dans la voie
d'une int6gration europ6enne.
CTIRTELS
IVIon  collegue M. le Pr6sident Etzel vous fera
connaitre, lorsqu'il prendra la parole aprds moi,
le d6tail des d6cisions  auxquelles  la Haute Au-.
torit6 est parve  et dont votre commission
du  marchrS commun a  d6je  eu  connaissance
avant I'ouverture de la  pr6sente session  -  trl
sujet des comptoirs de vente de  la  Ruhr,  des
r6glementations  frangaises d'iinportation,  du
comptoir belge et  enfin  du .cartel  charbonniet
approvisionnant  I'Allemagne  .du'Sud.ll
Vous jugerez sans dout.e,  lorsqu'elles  vont
vous 6tre expliqu6es,  que ces d6cisions  corr.es-
ponderrt au sens v6ritablc.  des clispositions  du
Trait€.
A  nos yeux, elles prennent une importance
aussi grande, pour l'6tablissemer-rt  et  le  fonc-
tionnement du march6 conlmun,  que I'abolition
des droits de douane et  des contingents des
1953 et  que l'6limination, dans les transports
de eharbon et d'acier, des ruptures de charge
aux frontidres nationales  des Etats membres.
Aprds avoir interdit, en principe, tout accord
contraire d ses  propres fins, d savoir la  libre
circulation des produits,  dans le march6 com-
mun  et  le jeu  normal de la concurrenee,  le
Trait6 a r6serv6  au contrdle de la Haute Auto-
rit6  d'autoriser,  aux conditions  fix6es par elle,
les comptoirs d'achat et de vente en commun,
A une double  condition  : l6gitimit6 de leurs buts,
limitation de leurs pouvoirs.
Pour que les buts de ces  organisations  soient
l6gitimes, il  faut,  aux  termes du  Trait6,  que
leur activitrS  contribue <  i  une am6lioration no-
table dans la production ou la distribution des
produits.  >. Ceci couvre notamment le  cas des
qomptoirs de vente ou  d'achat, dont  I'activit6
procure, en fait, une 6galisation dans les condi-
tions de I'emploi et  la  mise d la disposition  de
gualitds de charbon dans le meilleur int6r6t du
consommateur.
, Quant aux pouvoirs,que  peuvent encore,  sous
le contrdle de la Haute:Autorit6, d6tenir tous  les:
organismes  maint€nus; il  doivent,,auxrrtermesl2
du Trait6, 0tre limit6s A ce qui  est  n€cessaire
pour  obtenir les effets ldgitimes dont je  viens
de parler, sans  jamais pr6voir de restrietions  I
la concurrence  plus grandes  que celles  qui sont
strictement indispensables  pour  atteindre  cet
objet.
La Haute  Autorit6  ne s'est  pas  d6partie  et ne
se d6partira pas de ces  principes. Elles veut es-
p6rer que votre Assembl6e,  comme les milieurc
6conomiques  et syndicaux int6ress6s,  reconnai-
tra que, dans ce domaine,  elle doit lutter  tout a
la fois contre des habitudes  et contre des my-
thes.
Contre des habitudes,  parce que les produc-
teurs et les n6gociants,  comme  les  gouverne-
ments,  sont naturellement attach€s  au maintien
de ce qui  existe, hostiles aux  changements et
enclins A en exagdrer les  consrOquences  prati-
ques,  surtout dans un moment of  la tension du
rnarch6 du  charbon rend  la  distribution  plus
malais6e.
Contre des mythes aussi.  Et, A eet 6gard, il
est nr6cessaire  qu'une  publieit6  suffisante  soit
introduite  au sein des organismes subsistants,
par  des r€unions dans lesquelles puissent €tre
appel6s  i  si6ger des observateurs  qui repr€sen-
tent  les  eonsommateurs et  les  organisations
syndicales. En aucun cas, lls ne pourraient  se
substituer au contrdle qui  doit  6tre exere6 par
la Haute Autoritd.
Mais la  connaissance  qu'ils  prendraient  des
tAehes qui  sont celles des cornptoirs et  de  la
mqniAle  .dont  ils  les  nemplissent mettrait  i
I'alri  les  orgqnisalions  s-ubsistantes de  cellesl3
des critiques qui ne seraient  pas fondt{es  sur la
r6alit6 des faits,
N'oublions  jamais que la publieitd est un des
grands principes du Traitd et que, sous  rdserve
des  dispositions  de I'article 4? concernant  le se-
eret professionnel,  la Haute Autorit6 agit dans
le sens  et dans  I'esprit des  stipulations  du Trai-
t6, en stefforgant  de  favoriser toutes expliea-
tions publiques qui substituent aux faux pro-
blimes les vraies questions  et, aux l6gendes  les
jugements.
C'est dans cet esprit, Monsieur le pr6sident,
mademoiselle  et messieurs,  que je vous deman-
de d'appr6cier  d votre tour les efforts que nous
avons faits pour le rdglement de ces questions
trds complexes  et  les r6sultats auxquels nous
sommes  arriv6s.
L,a Haute Autoritd  croit  pouvoir  affirmer
qu'elle a pos6  sur ces  questions  les fondements
d'un rdglernent  d'ensemble.  Ce dernier ne sau-
rait pr6tendre A avoir un caractdre  d6finitif et,
comme je  i'indiquais  a  cette  tribune  le  2l
juin  1955,  le contr6le et I'observation  eonstants
que la Haute Autorit6  assure  de ces m6canis-
mes lui  permettraient de redresser  dans le ca-
dre  du  Trait6 telles emeurs ou  insuffisances
que la pratique ferait apparaitre.
PROAI,*$TES  DU  TIiAVAII,
Pour la Haute Autorit6  comme pour l'Assem-
bl6e, Ia solution des probldmes  sociaux fait par-
tie  intdgrante des objeetifs de la  Communaut6
et cette prdoccupation doit 6clairer chacune de
nos actions.l.l
Sn d'autres termes, la Haute Autorit6  n'en-
tencl  pas considrlrer  les affaires sociales  comme
un domaine  s6par6  et, pour ainsi dire, surajou-
t6 aux probldmes  riconomiques  du marchr$  com-
rnun et de I'expansion  des productions.
Notre but  commun, c'est I'am6lioration  des
qonditions  de vie des  160  millions de consomna-
teurs de la Communautd.  Itlotre devoir et notre
responsabilit6,  c'est de mettre en Guvre, pour
atteindre  cet  objectif,  les  pouvoirs  et  les
moyens  que nous  offre le Trait6; c'est notam-
ment d'assurer  aux travailleurs du charbon et
de l'acier les garanties  de tous ordres que leur
ouvrent nos institutions et les rdgles  nouvelles
assign6es  aux entreprises,  aux  gouvernements
et d la Haute Autorit6 elle-mdme.
Le march6 commun doit se d6velopper  sans
faire supporter aux seuls  travailleurs les char-
ges des r6adaptations n6cessaires.  La  Haute
Autorit6 a montr6, dans plusieurs affaires, en
France,  en Italie, en Belgique,  qu'elle 6tait pr€-
te A aller de I'avant, soit pour indemniser les
travailleurs  changeant d'activittl,  soif:' m6me
pour donner  une garantie financidre  A des  cr6a-
tions d'activitds nouvelles.
La  Haute Autorit6  souhaite recevoir,  en ce
domaine, I'appui  des membres de I'Assembltie
pour que,  dans  chacun  de nos  psys, les adminis.
trations  acc6ldrent les travaux  de prdparation
des dossiers ou des progl.ammes,  assouplissent
les formalitds de versement des indemnit6s et
associent effectivement  les  organisations .ou-
vridres au d6veloppernent  et  A la  critique  des
op6rations.I llr
Les actions dans le domaine de la construc-
tion  de  maisons ouvririres  se  poursuivent.
L'6tude  technique sur  les r6sultats de  notre
programme exlr6rimental  de construction  pour-
ra sans doute 6tre  publi6e avant le mois de
mai prochain.  Nous  en tirerons nous*mdmes  d.es
enseignements  utiles  pour  l'orientation  de !a
politique d'investissement  de la Haute Autoritd
dans ce domaine.
D'autre  part, la diffusion  que Ia Haute Auto-
rit6 donnera d ces rdsultats contribuera A per-
mettre le choix des meilleures techniques de
construction  et, par ld, I'abaissement  des cofits
de la  construction dans I'ensemble  de nos six
pays.
En ce qui concerne  la politique de pr6t en fa-
veur des logements  ouvriers, des emprunts ont
rbt6  contraet6s  en Allemagne,  en Belgique  et au
Luxembourg. D'autres devraient l'dtre prochai-
nement en Sarre, en Italie et en France.
Dans la  rdpartition  des fonds emprunt6s, la
Haute Autorit6  a adopt6 le m6me principe que
pour la mise en Guvre  du programrne exp6ri-
mental : des commissions  r6gionales oi  soqt
repr6sent6s.  les  employeurs, les  travailleurs,
Ainsi que les adnrinistrations nationales et  16-
gionales sont consult6es  en vue de l'6tablisse-
ment des prdts de construction.
Enfin,  au titre  de la recherche technique, la
Haute Autorit6  a  ddcide d'affecter  1.200.000
dollars en quatre  ans aux  probldmes m6dico-
Sociaux.  Suivant I'avis unanime des experts des
produeteurs  et des  .travailleurs,  la Haute.  Auto-l0
rite a decidA d'orienter ses efforts  dans trois
directions : recherches  sur la  silicose, pr6ven-
tion des maladies professionnelles,  rdhabilita-
tion des travailleurs physiquement  handicap6s.
Ainsi, quand il  s'agit de la r6adaptation,  des
investissements  en faveur de la construction de
maisons  ouvridres  et dc la recherche,  la Haute
Autorit6  a pu d6finir une politique ; les moyens
dont elle dispose  en permettent une application
imm6diate.
Dans d'autres domaines,  la  Haute  Autoritri
doit orienter et'faciliter I'action  des  Etats mem-
bres, par exemple en vue  de I'applieation  des
dispositions du  Trait6  sur  Ia  libre  cireulation
de la main-d'muvre.
Vous sa\rez  qu'un accord entre les gouverne-
ments a et6 eonclu,  il  y a plus d'un an, gr6ce i
I'action exerc6e  par la Haute Autorit6  et votre
Commission des affaires sociales  pour  I'ex6cu-
tion de llarticle 69 du Trait6. Toutefois, la mise
en application  de cet accord  est, pour I'instant,
suspendue  A la  ratification  des gouvernements
de deux Etats membres,  eui, noys I'esp6rons,  ne
saurait tarder davantage.
IVIdme  dans les domaines  of  la Haute Autorit6
n'a  pas  de  pouvoir de d6cision, ni  de moyens
clirects d'action, et of  le Trait6 limite  son rdle
A la  publicit6  d'informations  recueillies  et  i
I'organisation  de consultations,  elle peut porter
d son cr6dit plusieurs interventions.
Votre  Commission des affaires sociales  a 6t6
tenue au courant de €es travaux,  gu'il  s'agisse
du  prerpier  essai de compf,raison des salairqst7
rCels  dans  les  industries  du charbon  et  de  I'aeier.
ou  des 6tudes d'ensemble  suf  la  formation
professionnelle.
Par ailleurs,  depuis  Ie mois  de dricernbre  l0i-14,
la  Haute Autolitd  6turlie divers aspects  des
eoi:ditions  dc  vie des  travailleurs  et,  notamment,
le rdginre  de la dur6e  clu  travail,  des  prestations
suppl6mentaires,  des jours  f6ri6s pay6s  et cles
cong6s  annuels.
Elle a decid6,  au mois  de  mai dernier,  de  pro-
voquer,  aprds I'achdvernent  de ces  travaux,  la
r6union d'une  conf6rence qui  rassemblera  le.s
repr6sentants  des syndicats,  des  emploS'surs  et
des gouvernements.  S'il apparait que la pr6pa-
ration  de  cette conf6rence I'exige, la Haute
AutoritrS  a annoncrO  au Comitd  Consultatif  qu'elle
confronterait,  dans des r6unisns prdliminaires,
.les repr6sentants  des travailleurs et ceux des
employeurs.
Enfin, tout  rdcemment,  au  sein du  Conseii
sp6cial de Ministres, la  Haute Autorit6 a pris
I'initiative de demander  aux six gouverllements
leur participation  A une 6tude  particulidre  de Ia
dur6e de travail dans I'industrie sicl6rurgiquc
de la Comnrunaut6.
La Haute Autorit6  croit  que cette m6thode
d'approche  des probldmes  qui sont pos6s  dans
les  six  pays de  la Communautd est la  plus
propre d faciliter I'appr6ciation  des possibilit6s
de  reldvement  des  conditions  de  vie  et  de

















POLTTTQUB  A  LONO TDntID
L'Assembl6e,  en mai dernier, a demand6  A Ia
Haute Autorit6  de  dGfinir ses objectifs et sa
politique d'investissements  A long terme.
Les  premiers  objectifs  g6n6raux  ont  6t6
publids au mois de juillet.  En outre, ainsi que
nous vous l'avions annonc6,  la Haute Autorit6
a mis en application  les dispositions  du Trait6
relatives  d  la  communication pr6alable  des
programmes d'investissements  des entreprises.
D6,sormais,  en plus des informations  qutelle
recueille par ses enqu€tes  annuelles,  Ia'Haute
Autorit6  tr'a 6tre  prealablement informde  de
I'engagement  des nouveaux programmes  et de
leurs  rnodifications  €ventuelles  en  cours  de rdali-
sation.  Cette  d6cision  lui permettra de formuler,
quand elle le jugera nt6cessaire,  des  avis sur ies
projets des entreprises  et de contribuer ainsi i
favoriser  et  A  coordonner les investissements
dans  la Communaut6.  Elle ne perdra pas  de  vue,
A cet 6gard, la port6e de I'article b irr,  fine'du
Trait6, et elle se  propose  d'exercer  son  action  en
coopr6ration  t6troite  avec les int6ress6s.
Convaincus de  I'importance toujours crois-
sante que prend  pour les entreprises  une vue
d'ensemble  leur  permettant  dlr6laborer leurs
programmes  de d6veloppement  dans  la connais-
$ance  de I'effort des autres,  la Haute Autorit6
a,  vous  le  savez, d6cid6  d'approfondir  les
objectifs  g6n6raux  qui  constituent,  eomme
I'Assembl6e l'a  reconnu  e  plusieurs  reprises,
l'un  des apports fondarnentaux de la  Commu-
naut6. Elle va r6unir pour le chaibon et pourI'acier quatre commissions
choisis  dans les milieux cle




l'riconomie,  de I'in-
cles  administrations
Ces  commissions  auront pour t6che  d'dlaborer
un  certain nombre de  rapports sur  les pr6_
visions des besoins  en charbon et en acier, les
techniques d'exploitation et  de procluction,  la
valorisation  du charbon,  les probldmes  d,appro-
visionnement €t,  notamment, de  I'emploi du
coke et  du  minerai  de  fer  en sid6rurgie  et,
enfin, sur les conditions  et les cons6quences  de
la r6alisation  de diverses  hypothdses  quant aux
capacitds  globales e  cr6er et  quant aux tech-
niques  A elaborer.
Les r6sultats  de ces  travaux cl'experts  cloivent
permettre  une  connaissance  dei  probldmes
communs  qui soit d la fois plus approfondie  et
plus gdn6rale.
Les chefs d'entreprises  doivent 6tre r6clair6s,
non  seulement sur  le  d6veloppement  possible
des  industries  auxquelles  ils- appartiennent,
mais aussi  sur celui des  activitds  ori ils trouvent
leurs approvisionnements  et leurs d6bouch6s.
Les  reprdsentants ouvriers doivent Gtre  as-
soci6s,  dds I'origine, A l'6tablissement  des pers-
pectives  A long terme.  Leur concours  est  devenu
indispensable  dans un monde ori I'un cles  mo-
teurs d'une productivit6 croissante  est l,am6lio-
ration  des conditions  de travail et d'existence
de la grande masse  des travailleurs.
Quant A la ,recherche  technique,  autre  6l6ment
essentiel de progr6s, la Haute Autorit6  se prr6-:10
occupe  de la faiblesse  relative de I'effort qu'y
corrsacrent les  lndustries  de  la Communautd,
Elle est frappde, en €ffet, de I'importance qu'y
attachent  les  industries  correspondantes  des
Etats-Unis,  de I'U,R.S.S.,  de la Grande-Bretagne.
C'est ln  un  champ d'action ot,  en vertu  du
Trait6,  la Haute  Autorit6  dispose de pouvoirs
et de moyens,  subordonn€s,  il est vrai, A  laccord
du Conseil  de Ministres.
EIle croit que le cloisonnenrent  de nos 6cono-
mies a largement  contribu6  au retard  qui affecte
l'ampleur  de  nos efforts. Elle est convalncue
que ces  efforts de recherches  doivent 6tre parti-
culidrement  soutenus  et-que, dans ce dornaine,
le travail  en commun est devenu aussi n6ces-
saire que la mise A la disposition de tous de ses
r6sultats.
La  Haute  Autorit6  s'emploie  A  stimuler,
chaque fois que cela lui  est possible,  les pro-
grammes particuliers qui lui  paraissent  dignes
de son intervention  financid.re.
Son action ne doit  certes  pas  faire  double
emploi avec I'effort  cles producteurs ou  des
centres de recherches.  Elle tend, au contraire,
A rendre possible Ia r6alisation de programmes
dont i'importance d6passe  les moyens irnmddia-
tement disponibles,  et dont la coordination aug-
mente l'efficacit6. La Haute Autorit6  a pu l'en-
contrer  A  diverses reprises  des incompr6hen-
sions ou cles  r6sistances.  Mais elle demeure per-
suadde que la  diffusion  la  plus  large  qu'elle
assurera aux r6sultats des recherches  financ6es
gvec sa contribution  ne  pourra  manquer  de
convaincre les chefs d'entreprises  de'la Commu''2l
naut6 et les gouvernements  de la ndcessitri  d'un
effort commun.
Avant la session  ordinaire de mai prochain,
la }Iautc Autorit6  6tablira trn document d'en-
semble  sur les premiers rdsultats  des  recherches
auxquelles elle  contribue et  sur  les grandes
lignes des  actions  qu'elle pr6voit d'engager.
J'en.ai ainsi termin6,  Monsieur  le pr6sident,
maclemoiselle,  rnessieurs,  avec le compte  rendu
d'ordre  g6n6ral que  la Haute  Autorit6  vous
devait au d6but de votre session  extraordinaire.
J'Aurais  pu 1'6tendre  encore  A d'autres actionS,
telles que celles  qui concernent  I'approvisionne-
ment en matidres  premidres  de la Communaut6
et, notamrnent,:  de la ferraille; aux r6sultats  que
nous avons recherch6s  et obtenus pour l'€cono-
mie  de  cette dernidre par  des primes A  la
cbnsommation  de fonte au lieu de ferraille dans
les fonrs Martin. J'aurais  pu 6galement  retracer
nos d6cisions et  les conversations  qui les ont
pr6c6d6es  quant i:l'application de  certains  para-
graphes de la  Convention sur les dispositions
transitdires,  qui visent des protections  particu-
lidres  et ddcroissarites  pour le charbon  et l'acier.
Vous trouverez 
.dans 
nos rapports ces donn6es
qu'il ne faut point oublier pour prendre  une vue
d'ensemble  de I'activit6 de la Haute Autorit6 et
de ses  services.
Je vous demande  la permission,  i  propos de
ceux-ci, de rendre devant  vous  un  hommage
aux fonctionnaires  de la Haute Autorit6, que je
vois depuis le  mois de juin  fournir, sous  I'im-
pulsion  de  mes colldgues qui  pr€sident nos
groupes  de travail, un effort considGrable.  Leur2t
\';tl(''r' te'chniclue  r::t  economique,  leur  foi clans
la tach. clir'ils  acc'r.piissr.r)l  avec llous leur ont
valrr.  i'ai pu lc conslatcr.  rnoi-mOme  lors  clc  mcs
t'ecttnts \'().\.'a{gS  dans  lcs  cliyerS  pa.\,S Cle la
c.'rr-'rrrraulti,  Lrn  respocr  egalement  jtrstif  ie par
i'ol:jr'cti'ite  d..t  ils  s;trrent  faire  prcl'\.,e  cli's
leur tiiche  r,t par l'appr.oche  supranationale  qui,
grar:c a  r,'rrx  nolamment,  gagne clc proche en
l.lrrchc  lt's ntili.Lrx qui cld,1:c:nclcnt  clc I'act  ion d*
la llaute A't'ritc  ct les  fo*ctionnaires  nationaux
qtri sont en rapports avec elic.
La  I{autc  r\r_rlrtrite  rrouclr.ait  vous  commu_
niqucl  s:t conviction que son travail, dont vous
Otcs  juges, contribuc clans  ses  multiple.s  aspects
tr:chniclr-res.  socirit.rx  et economiques,  a ia realisa_
lion clt,'  pfogfes continus  dans I'eclification  d'une
Communaute rreritabie.
.La volonte  iloliticir.rt:  cle.s  r\ssemblees et  cies
Natirxs  peut  s'illlituver sur  celle-ci porlr une
construciion turop€reltnr:  plus large. Nos tAchcs
sont lourders,  mais ncltre foi est.  solicle.  Et sur la
routc, l<.rnglrc  sans clrlutr:  cl. ardue souvent, quc
nolrs  devon.s  pilr  cou  rir  ltour a  tteindre les objec..
tifs  rlue le  I'l.aite n{)Lls  assignr.,  nou-<j  vous cie-
m:rnclons  \'otrrr  :tccor-cl  c.t votlc  cot.lcours  pour
l'e'clilicatio' p.ogrcssi'c  et  harmo^ieu:;e  cl'une
Europe unie,